


















The Structure and Eating Space of a Mongolian Ger
―― A Study of Mongolian Livestock Farmers in Haixi Prefecture, Qinghai Province ――
Abstract：The ger, also known as yurt, is Mongol’s traditional movable house that can be assem-
bled or dismantled easily to suit the Mongolian people’s nomadic lifestyle. While there are a num-
ber of studies on Mongolia or China’s Inner Mongolia Autonomous Region, few have shed light on 
the Mongolian ger in Haixi Prefecture in Qinghai Province, where this survey was conducted. 
This paper focuses on the ger in Haixi Prefecture and examines the structure’s integral wooden 
parts, including their names, shapes and functions. It also analyzes the merits of the round-
shaped dwelling’s geometrical features for the occupants using the internal space. Dividing the in-
ternal space of the region’s ger into four areas, it considers how each area is used. This analysis 
shows how the Mongolian people’s use of the round space maximizes its scientific benefits and 
how it is influenced by the natural environment and livestock farming in the region. The paper 
also offers an explanation about Mongolian indigenous beliefs or values reflected in the way they 
prioritize gender-based or generational order, and demonstrated prominently when they share 










































































均海抜は 2600 ～ 3200…m である。気候の特徴としては日照時間が長いものの、標高が高いため寒く







シュート部モンゴルを四部に改編し 29 の「旗」を設置した後、土司は 40 に増えた。さらに西寧弁
事大臣職を設置して現地ホシュート部モンゴル人を統轄したのである。そのうち、八つのモンゴル旗
が現在、青海省海西モンゴル族チベット族自治州に含まれる。デレケ地域は青海モンゴル左翼ホシュー
ト部北左旗に属していた。その旗は ‘ ケエルケベス ’（Keerukebesu) と呼ばれ、封じられた人はグーシ・
ハーンの第８子サンゲルザの息子ソナンムダシである。都蘭県ゾンジャ地域は青海モンゴル左翼ホ
シュート部西北翼後旗に属していた。その旗は ‘ ゾンジャザサグ ’（Zonjazasugu) と呼ばれ、封じら
れた人はグーシ・ハーンの弟セリンハタン・バテッル (Serinhatan･bateeru) である。‘ ケエルケベス ’














「昔むかし、天宮の中で ‘チョリゴ・シャトデ ’ という物を作った、テンゲリ
（1）
がこれをモンゴル人の

















筆者は、以前から青海省海西州モンゴル族に注目してきた。そして、2017 年３～４月と 2018 年８
～９月に青海省海西州都蘭県ゾンジャ鎮とデレケ市柯魯柯鎮で聞き取り調査を行った。本論文では青
海省海西州都蘭県ゾンジャ鎮テンゲーレゲ村を調査対象地とした。この村では 1984 年人民公社の機
能停止に伴い、14 世帯ごとに放牧地が割り振られた。2018 年の調査によると、この村の 20 世帯 121






























注 ：	 1. 「ツアンーホラ」
	 2. 「チッグーダ」
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